

















An introduction to Youth Level of Service/Case Management Inventory
（YLS/CMI）
MORI Takemi
Abstract : Risk assessment is useful in the field of crime and delinquency for preventing recidivism, and for
conducting rehabilitation using appropriate treatment（Teramura, 2007）. In addition, it is known that thera-
peutic interventions based on empirical research has a positive effect on preventing recidivism. However, Ja-
pan lags behind Europe and America in the use of evidence based interventions（Shoujima, 2011）. In this
study, a Japanese version of the Youth Level of Service/Case Management Inventory（YLS/CMI）published
by Hoge & Andrews（2002）was developed. Then, three case studies were conducted with juvenile classifi-
cation home inmates to investigate the applicability of this tool to Japanese delinquents. Results indicated
that risk level as assessed by the total score of YLS/CMI has clinical validity. Furthermore, adequate risk as-
sessment of delinquents could be conducted by using YLS/CMI in Japanese clinical settings.




て立ち遅れている点が指摘されている（生島，2011）。本研究では Hoge & Andrews（2002）が作成
した少年用サービス水準／ケースマネジメント目録（Youth Level of Service/Case Management Inven-
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ては，Schmidt, Hoge, & Gomes（2005）がある。彼ら





























表 1 YLS/CMI の各尺度得点の平均値と標準偏差











































































（Level Service of Inventory -Revised : LSI-R）であり，
それを少年向けに改訂して少年用サービス水準目録












Service/Case Management Inventory : LS/CMI）及び
YLS/CMI という位置付けになる。
LS/CMI 及び YLS/CMI においてリスクアセスメン
トツールの中核をなしているのは，動的リスク要因及
び静的リスク要因を査定し，犯罪者の再犯リスクを査






















MHS 社から引用が許可されたものは項目 2 e, 3 a, 4 a,
















































































表 3 リスク・ニーズアセスメントについての 48項目
1 非行歴
（5項目）





















項目 a. c. d. e．については未掲載。
6 余暇・娯楽
（3項目）










項目 b. c. d. e．については未掲載。
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